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Abstract.　Leuckartiara aff. nobilis Hartlaub, 1913 (Hydrozoa, Anthomedusae) 
collected in Tanabe Bay, Wakayama Prefecture, Japan on August 10, 2016. After culture 
for 1.5 months at 25℃, it grows a well-developed medusa (possibly male) measuring 3.6 
mm high including apical projection. It possessed 15 tentacles, of which compressed 
bulbs bear both abaxial spur and ocellus. GFP is found in all body portions of this 
medusa. Taxonomic position of this medusa is discussed and tentatively assorted L. 
nobilis due to complete absence of marginal warts. The present specimen may become a 
small form of L. nobilis owing to some culture effects.
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（要約 ）
　和歌山県田辺湾で 2016 年 8 月 10 日採集のエボシクラゲ属（ヒドロ虫綱， 花クラゲ目）の 1 個体の幼
体を，一定条件の下，25℃恒温で約 1.5 箇月飼育した．よく成長・成熟したクラゲに育ち，傘頂突起を
含め 3.6 mm の傘高で，15 本の触手を有した．GFP は体全体にあった．本個体の分類学的取扱いは，傘
縁瘤が見られないことから Leuckartiara aff. nobilis Hartlaub, 1913 として取り扱った．飼育環境の何かが
影響し，小形の L. nobilis Hartlaub に育った可能性もある． 
はじめに
　和歌山県田辺湾でエボシクラゲ属はエボシ

















た 60 cc ポリスチレン容器（直径 60 ㎜，高さ
15 mm の円筒容器）に収容し，ほぼ毎日給餌し，
新鮮な海水と交換した．水温は 25℃に保てる













瘤には 1 個の眼点が存在した．口唇は 4（図 1）．















　45 日目には 15 本の触手が見られ，各々の四
分の一区に 4，4，4，3 本あった．幼体時から
図 1.　採集日から 2 日目のエボシクラゲ属の一種の
幼体の全形 .
Fig. 1.　Whole body of an immature medusa of 
Leuckartiara aff. nobilis on the second day from 
the  collected date.
図 2.　図 1 で示した幼体全形の GFP.




Fig. 4.　A well-grown medusa (32-day-old).
図 5．よく成長した（多分に雄）クラゲ（45 日目）.
Fig. 5.　A well-grown (possibly male) medusa (45-day-
old).
図 3．図 1, 2 で示したクラゲの体の一部の GFP.
Fig. 3. GFP of a body part of the above-medusa shown in 
Figs 1, 2.
図 6.　図 5 で示したクラゲの一つの生殖巣 .
Fig. 6.　A gonad of a well-grown medusa shown in Fig. 5.
触手はたいへん長く，傘高の数十倍以上に伸長
できた．よく発達した傘頂突起を含めた傘高




octonema（Wang Chun-guang et al， 2012; Xu Zhen-




が知られるが（Xu Zhen-zu et al， 2007），いず
れの種にも本個体は当てはまり難い．中国産






ら，田辺湾から既知の L. octona よりも日本近
− 182−
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Characteristics Present specimen L. nobilis L. octona L. octonema 




0 0 1 – 3 2 - 3
Umbrellar height 3.6 mm 27 mm(15 mm, 16 mm)* up to 20 mm 5 mm
 *: Two specimens collected off southern Japan (after Kramp, 1965)
表 1．和歌山県田辺湾産エボシクラゲの一種とその近似種との形態的比較 .
Table 1.　Morphological comparison of the present Leuckartiara aff. nobilis from Tanabe Bay, Wakayama Prefecture, 
Japan and its similar congeneric species compiled with Xu Zhen-zu et al, 2007, 2014 and Bouillon et al, 2004.
海の太平洋で計 2 個体だけが記録されている L． 
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